












Temporary Protection and Firm Behavior:





The purpose of this paper is to examine whether the incentives which the temporary protec-
tion policy for the Japanese oil industry from 1986 to 1996 builds in worked effectively or not.
The temporary protection policy is provided by the Provisional Law on Importation of Spe-
cific Petroleum Products (Tokusekiho)The focus in this paper is changes in the cost struc-
ture of some firms in Japanese oil industry, called Motouri, during the period of protection.
The empirical approach is based on estimating a cost function and share equation jointly for
each firm, using the SURE technique. It is found that the cost function of each firm increases
during the period of protection, so that the incentives did not work effectively. One possible
explanation for this is a lack of credibility of the temporary protection policy.
キーワード:石油産業、特定石油製品輸入暫定措置法、時限保護立法、費用関数、政策の信頼性
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a,,-a,, i*j, b>,-bn i*j, c,,-c,, i*j
の制約をおく。次に要素価格に関して一次同次であることが求められる。そのことから、以
下のような制約をおく。
∑b,-l, ∑bり-0　∀i, ∑c,,-0 V;





































8)推定のために計畳ソフトMicrofit 4.0を使用。 Pesaran and Pesaran (1997)を参考















































Iog C-8.0542+.91312D+.0097506D,+.94304 10g ^, +.056960 log W2
(.000)　(.000)　　(.940)　　　(.000)　　　　(.000)
+.23382 log y,+.0062973 log ly log W,+.0083600 log ly log ly2
(.002)　　　　　(.000)　　　　　　　　　(.045)




System Log likelihood - 131.4503
三菱石油
Iog C--.64613+.27353D+.095902Dl+.86026 1og W, +.13974 log W2
(.460)　(.000)　　(.2 1 1)　　(.000)　　　　(.000)




System Log likelihood- 103.1015
ジャパンエナジー
Iog C-.30995+.19595Z>+.50312」>,+.84504 1og W,+.15496 log W2
(.766)  (.02 6)　(.000)　　(.000)　　　　(.000)
+.69173 log Yz+.019990 log W, log W,-.052026 log Wt log W2
(.ooo)　　　　　(.00 1 )　　　　　　　　　(.000)
+.032036log W2log W2+.35557log Y, log W, -.36238log F210g W,
(.004)　　　　　　　　(.000)　　　　　　　(.00 1 )





System Log likelihood- 1 17.8633
昭和シェル石油
Iog C-2.0513+.99676D+.0097672D, +.95586 log W,+.044142 log W2
(.050)　(.000)　　(.94 1 )　　　(.000)　　　　　(.000)
+.53699 log 7,+.014872 log W, log W,-.014872 log W- log W2
(.000)　　　　　(.000)　　　　　　　　　　　(.000)
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